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Volume 12/6 occur in guided free discourse code switching? 2) What is the function of code switching in guided free discourse among German as a foreign language learners and migrant children? 3) Is there a difference in code switching between the guided free discourses and in actual the seminar room? 4) Does it contribute to the learning of the foreign language? (5) Is there a specific structure which may help to continue this form of work, or even to reject it?
Findings of this study reveals that clarification and repetition, lack of language competence, the change of the discussion participants, explanations, solidarity function, and requests for help also occurs outside of the seminar room in the guided free discourse as properties of code switching. In contrast to Munukka's findings, the change of task between the participants, greetings and short phrases, individual support, discussion during partner exercises, grammar lessons, and disciplinary measures were not observed.
The issues within the framework of codeswitching such as the change of tasks, the teaching and practice of the short phrases, the individual support of grammatical explanations and also disciplinary measures were not met. The simple answer might be the fact that such are the institutional tasks of the teachers, serving the purpose of the institution. In the discussion area outside the class, the authority of the institution is absence. This also gives the learner the opportunity to act freely. Here they are the authority itself, where the self-control and the support of the discussion depends on the participants.
In this discussion areas the migrant children take over the role of the teacher. They support the -learners in the lack of vocabulary and try to stay as far as possible in the main discussion. They allow the German as a foreign language learners enough time to think, usually taking about 4 seconds in the transcription, where the discourse would normally have to be broken, so that the German as a foreign language learner can participate in the discussion at all. They support the German as a foreign language learner to take part in the discussion, although they try to hold the main talk.
Each participant showed a great approval in this discussion round. The German as a foreign language learners asked for help, where they did not progress. They used code switching as soon as they realized that they could not contribute to the discussion. The code switching to the first language usually took place by the one tone of a lower level of conversation. Thus, it can be said that in discussions, two levels of discourse can be located in order to be able to live up to the goal of this meeting.
In this study the structure of code switching is shown in intrasentential and inter-sentential code switching. In the case of deficiency of vocabulary, understanding insure, etc., they prefer the intra-sentential code switching, in which comments on the subject are inter-sentential character. There was no extra-sentential code switching in the transcriptions. The student SC was the only one who tried to carry on the conversation by particles which only occurred in the target language. Within the utterances no one of the participants encounter an extrasentential code switching in either the first or the second / foreign
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language. This linguistic action of the learners also shows that the learners are aware of the goal of this discussion. Even though this group work was realized outside the seminar room, the aim of this meeting is to practice of the foreign language and it's also subject of the institution.
The findings of the study suggests that migrant children have a great influence on the German as foreign language learners in and out the seminar room. The migrant children contribute to the processing of the competence of the German as a foreign language learners in Turkey. Learner-centered tasks, such as the discussion round, also help to ensure that migrant children and German as a foreign language learners work together more firmly. Since a censorship is also removed by the teacher gives them a freer room for action confirming their cooperation. At least this study showed that "code switching" also took its place in the guided free discourse.
Keywords: code switching, foreign language teaching, institutional language, migration, functional pragmatics. (Pfaff, 1979, S. 295-296) . Auch außerhalb des Seminarraums sollte man den Lernern die Gelegenheit dazu geben, verschiedene Einzel-und Gruppenarbeiten zu verwirklichen, denn "Die institutionelle bzw. schulische Lehre reicht allein für die fremdsprachliche Entwicklung nicht aus,…" (Kırca, Karakaya, 2016. S. 501) 
Einleitung
Code-Switching
Überall, wo man sich auch befindet, begegnet man einer Fremdsprache. Welche Sprache hier die dominante oder auch die untergeordnete Rolle aufnimmt, hängt von dem Handlungsraum ab, in der man sich befindet. In dieser Studie kann man davon sprechen, dass im Fremdsprachenunterricht der Einfluss der Erstsprache auf die Zielsprache sehr hoch anliegt.
Das liegt daran, dass der Kontakt zur Zielsprache im täglichen Leben der Lernenden nicht sehr hoch anliegt. Dies beeinflusst den unterrichtlichen Ablauf im Fremdsprachenunterricht, wo man dann des Öfteren auf Code-Switching der Lerner trifft (Yletyinen, 2004, S.47; Bilgin, 2013, S.2 Code-Switching wird generell in drei Gruppen aufgeteilt: 1-Einmal aus der Sicht der Soziolinguistik, 2-Als nächstes aus der Sicht der Psycholinguistik und 3-Zuletzt aus der Sicht der Syntaktik Grammatik. Es gibt auch Unterteilungen, wo auch u.a. die Phonologie berücksichtigt wird (Caccamo, 1999, S.30) Die Forschungen zu Code-Switching greifen bis in die 50er Jahre zurück (siehe ausführlicher : Caccamo, 1999, S. 32; Banaz, 2002, S.67-70) . Während in diesen und folgenden Jahren eher soziolinguistische Forschungen im Vordergrund lagen und der Begriff Code-Switching noch seinen Platz in der Literatur nicht fest eingenommen hatte, widmeten sich die Forschungen in den 80er Jahren einer Modellsuche nach der Syntax und der Morphologie. Eine zielgerichtete Forschung nach Code-Switching lag vor den 70er Jahren noch nicht vor (Auer, 1999, S.1 "Conversational Code-Switching can be defined as the juxtaposition within the same speech exchange of passages of speech belonging to two different grammatical systems or subsystems. Most frequently the alternation takes the form of two subsequent sentences, as when a speaker uses a second language either to reiterate his message or to reply to someone else's statement." Caccamo (1999, S.41 ) spricht hierzu, dass Code-Switching nicht nur kulturell angelegt ist, sondern auch vom Diskurs selbst abhängt. Auch in dieser Arbeit wird auf den sprachlichen Handlungsraum der Aktanten eine bedeutende Rolle zugesprochen. Je nach der Institution oder auch nach dem homileïschen Diskurs, wobei auch hier nach dem Ort und der Zeit des homileïschen Diskurses nachgefragt werden sollte, können der Abfolge der Äußerungen Grenzen eingelegt werden.
Forschungen besonders zur türkisch-deutschen Sprache hin legten u.a. Tekinay (1982) , die das Code-Switching bei Migrantenkindern nachwies, Boeschoten/Verhoeven (1985) , die das CodeSwitching zwischen Holländisch-Türkisch verglichen, wobei Dirim/Auer (2004) sich für Deutsch als Erstsprachler interessierten, die dann auch Türkisch konnten. Gümüşoğlu untersuchte die mündliche Kommunikation unter den türkischen Migrantenkindern (2010) und Munukka, Paeivi (2006) forschte nach den Funktionen und Typen des Code-Switchings im DaF-Unterricht (siehe auch zu weiteren Forschungen im Fremdsprachenunterricht u.a. : Yletyinen, 2004 , Scialdone, 2012 , Yatağanbaba/Yıldırım, 2015 , welche für diese Arbeit die Grundlage bilden sollen.
Satzextern-satzintern und emblematisches Code-Switching
Gümüşoğlu widmete sein Interesse dem Code-Switching zwischen den Sprachen DeutschTürkisch und zu seiner Funktion aus der soziolinguistischen und sprachsoziologischen Sicht. Er fragte danach, wie Code-Switching eingesetzt wurde und auch warum man während des Gesprächs es für nötig ansah. Gümüşoğlu versuchte auch die Struktur des Code-Switchings im deutschtürkischen heraus zu erkunden. Die Arten des Code-Switchings Intrasentential, Intersentential und emblematisches Code-Switching (u.a. : Senkel, 2004 , S.19-21, Yletyinen, 2004 Natürlich.
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StdnSC [v] gut aussehen, wird es schon (( )).
In Beispiel (4) versucht der Student GK seine Beitragsleistung zur Diskussion aufrechtzuerhalten, was ihm dann aber misslingt (181-182): "Und ((4Skd)) Gelmiyor kelime aklıma." (Das Wort fällt mir nicht ein.). Vier Sekunden lang unterliegt GK einem kognitiven Verfahren, was ihn aber nicht zum Handeln führen lässt. Darauf gibt GK in seiner Äußerung in (182) auf, tritt in ein Paralleldiskurs und begründet sein mangelndes Handeln in der Fremdsprache. Studentin SC greift das Wort, gibt in den Gesprächsraum ihren Beitrag wieder in der Fremdsprache (182): "Also es ist wichtig, dass man Frisch aussehen muss, oder?". Durch diese Handlung der Studentin SC wird wieder Acht auf den Hauptdiskurs gezogen. Somit kann man davon sprechen, dass SC die Disziplin im Diskussionsraum aufrechterhält. Auch Lehrer greifen auf Disziplinierungen im Unterricht, um das Ziel des Unterrichts ausführen zu können (Redder, 1984, S.140) . Diese sprachliche Handlung führt zugleich dazu, dass durch Code-Switching der Teilnehmer am Diskurs gewechselt wird. Auch an diesem Beispiel kann man davon sprechen, dass die Migrantenkinder wieder an der Kompetenz der DaF-Lerner bewusst oder unbewusst operieren.
In Beispiel (5) In Beispiel (5) versucht Studentin GD vergebens ihren Beitrag in den Diskussionsraum zu leisten (94-99): "Nein. Ä::*. Aber ä::. Ich hatte ä: von meinem Bruder * einige Thema ä: zum Beispiel Wörtern ä: Sprache", worauf Studentin SC sie durch ihren Diskurspartikel in (98): "Hmh." sie zum Sprechen zu ermuntern versucht. Aber auch dieses steuern des Diskurses von SC ist vergebens. In der Aussage (100): "Beim Schreiben?" versucht SC den Inhalt der Aussage von GD zusammenzufassen und das Gespräch weiter zu lenken. Aber auch dieses Eingreifen ist vergebens. Die Kommunikation bricht ab, indem GD in (103-104) zugibt, dass sie einfach nicht mehr weiterkommt: "Ah: cümleyi toparlayamadım." (Ich konnte den Satz nicht beisammen bringen.) und "kafam karıştı." (Ich bin ganz durcheinander.). Darauf trifft AA zum Themenwechsel ein und führt dadurch die Teilnehmer zum Hauptdiskurs (107): "Ihr macht jetzt Praktikum, oder?" zurück. Hier kann man vom Code-Switching sprechen, dass nach der Situation im Diskussionsraum bedingt wird.
An diesem Beispiel kann man sehen, dass die Moderation auch von AA übernommen werden kann, was nicht zu Komplikationen führt. Es gibt eine heimliche Aufgabenverteilung unter den Studenten, die je nach ihrem Können ihren Auftrag übernehmen. Im Klassenraum hat das Recht des Turn-und des Themawechsels nur der Lehrer, wobei in gleichgesetzten Gruppen diese Aufgabe verteilt vorkommt. Im Handlungsraum hat somit jeder Student seine eigene Aufgabe, wobei im Klassenzimmer nur dann gesprochen wird, wenn explizit oder implizit durch Fremdwahl der Beitrag durch den Lehrer abgegeben wird. Auch hier hat der Student das Recht darauf zu schweigen, obwohl die Teilnahme am Diskurs freiwillig gelegt ist und dadurch auch eine hohe Teilnahme der Mitglieder geleistet werden kann. Auch die Bildung der freiwilligen Gruppen kann die Performanz der Gruppen im hohen Masse beeinflussen.
Beispiel (6) Ja ja.
StdAA [v]
MasterStudium.
Ok.
STdnGD [v]
Azıcık daha konuş, ben hiçbir şey anlamıyorum. Sprich noch ein bisschen mehr, ich versteh gar nichts.
STdnGD [k]
((Alle lachen mit.))
[67] 127 128
StdnSC [v]
Bazen hızlanıyorum, yavaşlatıyorum. Manchmal werd' ich schnell, manchmal lass ich langsamer sprechen.
StdnSC [k]
((Lacht dabei.))
Verstanden.
In Beispiel (6) In diesem Beispiel (9) sucht der Student GK nach dem richtigen Wort und fragt wieder parallel zum Hauptdiskurs aber seine Stimme leiser stellend nach dem bestimmten Wort in (56): Und ***Belki?" (Vielleicht?). Bevor er noch eine Antwort erhalten kann, findet er selber das richtige Wort dazu (57): "Hıh. Vielleicht!", welches er auch laut in den Diskussionsraum ruft. Sofort bildet er in (58) auch seine Äußerung dazu: "Vielleicht äh: arbeite in Firma ((4Skd))." Nach seiner Äußerung entsteht eine lange Pause, wo wahrscheinlich die anderen Studenten ihm noch ein wenig Zeit lassen wollen, falls er noch etwas sagen möchte. In (59) mit seiner Aussage: "Ja." signalisiert Student GK, dass er mit seinem Beitrag zur Diskussion am Ende ist. An diesem Beispiel (9) kann man feststellen, dass auch ein DaF-Lerner mit mangelnder sprachlicher Kompetenz durchaus die Kommunikation in freien Gesprächen lenken kann. 
Schlussfolgerung
